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泥炭のア ン モ ア化. (第5報)
連続式回転炉によるアンモニア化試験
佐藤久次・佐々木満雄・八幡寿雄・紀 俊道技
Ammoniation of Peat (V) 
On Trial Operation of Continuous Rotary Reactor 
for Ammoniation of Peat 
Hisatsugu Sato， Mitsuo Sasaki， Toshio Yahata and Toshimichi Ki 
Abstract 
The pres巴ntpaper gives an information on the design， constru巴tionand result 
of op8ration of continuous rotary reactor for produ巴tionof organic nitrogeneous 
fertilizer from peats. 
The reacting chamber consists of steel cylinder 300 cm long and 30 cm in I.D. 
a抗告dwith 12 steel leave3 for disturbing at inner wall. The chamber has a suitable 
inclination and rotates at the rate of 5 r.p.m. to hold the raw materials for enough 
timョtocontact with ammonia in it. 
The materials are fed as a powder ground to pass a 12 meョhsieve at the rate 
of 6 kg an hour through a hopper. The reaction products are remov巴dcontinuously 
from outlet hole to drop into a re巴eiver. The flow rate of ammo:lIa was 1 cbm per 
hour concurrently with the raw materials. 
The peats pretreated by nitri巴 acidgave always products nitrogen content of 
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に必要な諸元を求めた。内径 100mm，高さ 600mm，及び内径 150mm，I奇さ 300mmの二つ
の円i可をつくり，これに夫々1.2kgの泥炭を装入し，謡底から 240e/hrの流量のアンモニアを
通じた。アンモニアは十nから順次泥炭に吸収され，ょ部からアンモニアの出始めるまでにはい

































0.23 x3 60ニ一一一一一一一tana x 50田9xO.3
a = 30' 
以ょの結果に基づき第2区iの諸元を決定した。
?なわち次の通り‘である。




アンモニアの流量はオ Yイアイスで測定し， 1200C に予熱して炉に送りた。
原料泥炭はホッパーに 30kg装入し，調節口のダシパ{によりて毎時 6kgづっ送るよう
にした。
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認められた。これらの結果については別に詳細に報告する予定である。
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